











How performance-linked bonus system is functioning?
―An economic analysis on industrial relations at the company level―
西　尾　　功
Recently, large Japanese companies have achieved the highest-ever 
profits, while their employee’s bonuses rises only 2％ per year. Especially 
in the manufacturing industry, the so-called performance-linked bonuses 
system has become popular. Questions arise whether the employee’s bonuses 
really depend on company performances. With such backgrounds, the 
objectives of this article is to explore how performance-linked bonus systems 
are functioning. Through case studies in steel industry and an econometric 
analysis of financial statements statistics on commercial corporations, the 
author has identified, the bonus payment does not really reflect companies 
performance, but relates to labor productivity and guarantees minimum 
amount. Based on such results, the author proposes some actions by social 
partners.
Isao Nishio














度があると回答した企業が 90.1％あり、企業規模別では 100人～ 299人で



































































































全産業 100％ 56.3％ 16.6％ 3.7％ 55.1％ 41.7％ 18.7％ 43.7％
　 332社 187社 31社 7社 103社 78社 35社 145社
製造業 100％ 53.9％ 13.5％ 4.2％ 55.2％ 43.8％ 13.5％ 46.1％
　 178社 96社 13社 4社 53社 42社 13社 82社
非製造業 100％ 59.1％ 19.8％ 3.3％ 54.9％ 39.6％ 24.2％ 40.9％
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̶ 27 ̶
全産業 500人以上 100％ 56.1％ 17.5％ 4.2％ 57.7％ 37.8％ 18.9％ 43.9％
　 255 143社 25社 6社 84社 54社 27社 11社 2
全産業 500人未満 100％ 57.1％ 13.6％ 2.3％ 43.2％ 54.5％ 18.2％ 42.9％



































































































2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
経常利益（億） 415 3,212 4,019 1,600 1,380







































2013年 2014年 2015年 2016年
2013年 2014年 2015年 2016年
経常利益（億）
鉄鋼のセグメント 26,916 28,738 24,451 23,491



































































































許容度 VIF 許容度 VIF
従業員数 1.019*** 22.007 0.00 0.556 1.799 1.361*** 13.422 0.00 0.719 1.392
労働生産性 0.489*** 11.921 0.00 0.651 1.537 0.783*** 8.661 0.00 0.829 1.207
営業利益 0.035*** 3.767 0.00 0.559 1.790 0.094*** 4.38 0.00 0.666 1.502
資本金規模ダミー 0.373*** 15.486 0.00 0.411 2.430 0.00










② 営業利益が 1％増えても、賞与総額は 0.035％しか高まらない。営業利
益が増加しても、賞与総額にはほとんど連動しない。














































































100人～ 299人 32.7％、300人～ 999人 52.8％と半数を超えている。
労使協議機関がある 　 40.3 ％
5000人以上 　 　 　 74.7 ％
1,000 ～ 4,999 人 66 ％
300 ～ 999 人 52.8 ％
100 ～ 299 人 32.7 ％
50 ～ 99 人 21.4 ％
30 ～ 49 人 16.4 ％
出所：厚生労働省「平成 26年労使コミュニケーション調査




　 平均値 標準偏差 度数
従業員賞与総額（100万円） 1556191.34 1614707.405 50
従業員数（人） 2038885.48 1668313.061 50
従業員一人当たり付加価値（百万円） 7074721.856 3031826.993 50
営業利益（百万円） 2831299.78 3964150.122 50
資料出所：財務省「法人企業統計」に基づき筆者作成。
記述統計
　 平均値 標準偏差 度数
対数　従業員賞与総額 13.680 1.211 50
対数　従業員数 14.321 0.639 50
対数　一人当たり付加価値（労働生産性） 15.644 0.667 50
対数　営業利益 13.524 3.133 50
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